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1. IL-5 and IL-6 are increased in the forntal recess 






鼻腔炎患者 36 名と非好酸球性副鼻腔炎患者 20 名を対
象とした。手術時に鼻茸，篩骨洞粘膜，前頭陥凹粘膜
の各部位に分けて検体を採取し，リアルタイム RT-
PCR 法にて TGF-β，IL-5，IL-6，iNOS の mRNA 発
現を測定し，２群間で比較検討した。一部の粘膜を









2. Alteration of Arterial Mechanical Impedance 
Greater than that of Photoplethysmogram and 












中の剛性 K を PPG と LDF 測定値と比較した。






て，K は PPG や LDF よりも有意に大きな変化を示し
た。
　【結論】剛性値 K は ETS 手術中の交感神経活動の
変化による血管収縮・拡張反応を PPG と LDF より有
意に強い反応を示しており，これは剛性値 K が ETS
において PPG や LDF よりも優れたモニター機器であ
ることを示している。
3. Effects of behavioural activation on the neural 
basis of metacognitive function in subthreshold 





1. Effects of behavioural activation on the neural 
basis of other perspective self-referential processing 




2. The neural correlates of the metacognitive 
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radiosensitivity within human populations. We 
demonstrated that a semi-automated CBMN assay in 
the CRISPR/ObLiGaRe-mediated model cells could 
quantify the effect of ATM heterozygous mutations 
on radiosensitivity.
　Established experimental flow can be used as a 
unique system for evaluating genetic factors 
underlying individual differences in radiosensitivity 
in human populations.
5. Agreement among Goldmann applanation 
tonometer, iCare, and Icare PRO rebound 
tonometers; non-contact tonometer; and Tonopen 










　ゴールドマン圧平式眼圧計は平均 14.0 ± 2.8mmHg，
アイケアは平均 11.6 ± 2.5mmHg，アイケアプロは平
均 12.6 ± 2.2mmHg，ノンコンタクト眼圧計は平均





計 間 の 眼 圧 値 の 一 致 性 は intraclass correlation 
coefficients 値でゴールドマン圧平式眼圧計，アイケ
ア，アイケアプロ，ノンコンタクト眼圧計の間では
0.576 ～ 0.700 と良好であったが，トノペンＸＬと他
の眼圧計間では 0.201 ～ 0.384 と低く，他の眼圧計と
の差にばらつきが大きかった。
6. Usability and reproducibility of tear meniscus 
values generated via swept-source optical 














4. Evaluation of ATM heterozygous mutations 
underlying individual differences in radiosensitivity 






　It has been suggested that there are individual 
differences in radiosensitivity within human 
populations, and that the variations in DNA repair 
genes might determine this heterogeneity. However, 
it is difficult to quantify the effect of genetic variants 
on the individual differences in radiosensitivity, since 
confounding factors within human populations affect 
radiosensitivity.
　To precisely quantify the effect of a genetic 
variation on radiosensitivity, we generated ATM 
heterozygous knock-out（ATM+/-）cell clones as a 
carrier model of a radiat ion-hypersensit ive 
autosomal-recessive disorder, ataxia-telangiectasia
（A-T）using the CRISPR-ObLiGaRe method 
combined with the CRISPR/Cas9 system. This 
approach enabled the insertion of a drug-resistant 
gene cassette tagged with the genomic CRISPR/
Cas9 recognition sequence into the specific ATM 
locus via NHEJ activity in the hTERT-RPE1 cell line.
　Based on the data o f  the semiautomat ic 
radiosensitivity assays in ATM-edited cell clones, we 
concluded that A-T heterozygous null mutations had 
an effect of increasing cellular radiosensitivity by 2.6-
fold, and suggested that they were indeed a genetic 
factor underlying individual  d i f ferences in 
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8. Chondrocyte Cell-Sheet Transplantation for 





















9. Various meteorological conditions exhibit both 
immediate and delayed influences on the risk of 



















　【 目 的 】 ① SS-OCT と 細 隙 灯 顕 微 鏡 に よ る tear 
meniscus（TM）の比較，TM の年齢変化の検討，②
再現性の評価，③ SS-OCT を用いて角膜中心および
そこから鼻側と耳側に３mm の部の TM 高（TMH）
を測定し各々を比較する。
　【方法】①③対象は 90 人の健康成人。②新たに募っ









研究において tear meniscus は年齢による変化を認め
なかったが，測定する位置によって変化を認めた。
7. Significant Association Between FOXP3 Gene 
Polymorphism and Steroid-Resistant Acute 









成 人 間 生 体 肝 移 植 102 例 を 対 象 に，FOXP3-SNP
（rs3761547, rs3761548, rs2364）を測定し，急性細胞
性拒絶反応（ACR）との関連を解析した。術後 40 日
以内の ACR は 16 例（15.7％）に認めた。FOXP3 の
SNP による ACR 発症との関連性は認めなかったが，









骨 分 化 能 を 評 価 し た。 一 方， 軟 骨 欠 損 モ デ ル に
hMSCs を移植後，Wakitani スコアによる組織学的評
価から軟骨修復能を評価した。さらに hMSCs から
total RNA とタンパクを抽出し，mRNA と microRNA
とタンパクの発現解析から細胞機能や軟骨修復能との
関連を調査した。
　【結果】hMSCs の mRNA とタンパクの発現で，
MYBL1 は増殖能および軟骨分化能と正の相関を，
RCAN2 と TIMP1 と VEGF は負の相関を認めた。一









12. Combination therapy using molecular-targeted 
drugs modulates tumor microevironment and 

















周皮細胞の割合は E 群に比較し S 群で低下し，細胞













　【緒言】PTEN（phosphatase and tensin homolog 












　【対象と方法】1997 年から 2015 年までに当院で手






顕著であり，核内 PTEN の消失による PTEN の機能
喪失が脳転移に関わっている可能性が示唆された。
11. Quality Evaluation of Human Bone Marrow 










討した。対象は RHC と CPET を同時期に施行した
155 例である。PETCO2 at AT は mPAP と強い関連
がみられ，重回帰分析でも独立した予測因子であった。
ROC で検討した PH に対する PETCO2 at AT の至適
カットオフ値は 34.7mmHg であり検出率は感度 80％，
特 異 度 86 ％ で あ っ た。 三 尖 弁 逆 流 血 流 速 度 に
PETCO2 at AT を組み合わせた場合，特異度を大き
く低下させることなく感度の上昇が得られ，スクリー
ニング検査としての妥当性が示された。
15. Regeneration of rat corpora cavernosa tissue by 
transplantation of CD133+ cells derived from 
human  bone  ma r r ow  and  p l acemen t  o f 

























16. Significant augmentation of regulatory T cell 





13. Highly functional T-cell receptor repertoires are 
abundant in stem memory T cells and highly 
shared among individuals























14. Evaluation of end-tidal CO2 pressure at the 











hold in split-VMAT. 48 Gy over 4 fractions was 
administered to the 95% of planning target volume 
for all three techniques, using 10 MV flattening filter 
free X-ray beams. The mean dose of the normal liver 
was significantly lower in the split-VMAT than 
3D-CRT. The percentage volume of the normal liver 
receives 5 Gy and 20 Gy, mean dose of stomach, and 
mean dose of spinal cord were lower in the split-
VMAT, but not significantly different from the 
3D-CRT. Split-VMAT had significantly higher 
conformity index and shorter total treatment time 
than the 3D-CRT. The dosimetric comparison 
between the split-VMAT and continuous-VMAT 
was not statistically significant. Split-VMAT is 
feasible for breath-holding liver SBRT, because it 
facilitates ease of clinical practice and produces 
better outcomes than 3D-CRT.
18. Identification of cooperative genes for E2A-





　B-lineage acute lymphoblastic leukemia（B-ALL）
で高頻度に認められる，t（1;19）（q23;p13）は，融合










ヒ ト ALL 細 胞 株 に お い て，Zfp521 の ホ モ ロ グ
ZNF521 の発現上昇を見出した。以上の結果は，E2A-





















17. Split-VMAT technique to control the expiratory 







In this study, we consider split volumetric modulated 
arc therapy（split-VMAT）a feasible technique for 
a breath-hold application in stereotactic body 
radiation therapy（SBRT）when the outcomes are 
as good as the three-dimensional conformal radiation 
therapy（3D-CRT）and continuous-VMAT. Ten 
hepatocellular carcinoma cases were randomly 
selected. Eight beams were used for 3D-CRT 
technique. Continuous-VMAT and split-VMAT 
techniques used the same pair of partial arcs’ range, 
but were split into smaller arcs to simulate breath-
